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It is the investigator's attempt to study foIlowing items during his petrological， chetnical 
inquiries into the vol巴anicrocks in Muroran Distr匂t(a part of the peninsula). 
1. General. Geology. 
2. 0巴cur1'e.n巴eand cIassification of these 1'0巴ks.
3. quantitative stuclies. 
By pursuing th巴se.studies， the investigato1' obtained such results as foIlow: 
1. This provin巴ecan be divided into two fo1'mation日
A. Lower fo1'mation gener・aIlyconsists of Green Tuff， Liparitic Tuff， intercalated Tuface-
ous Sand Stone and Shale. Its formation can be subdivided into zones on the basis of 
1'ock p1'ope1'ties and its sedimentations. 
a. Bokoi G1'een Tuff， sand stone bed. '¥ 
b. Wanishi Lipa1'iti巴Tuffb巴d.
c. Harika1'amoi Lipa1'itic宝uffbed. 
B. Uppe1' fo1'mation巴on日istsof Ag立Iomerateinte1'calated Tufa巴e.ousSand Stone and Shale. 
C. The Geological Age of Iowe1' fo1'mation is considered to be Miocen巴 pel'iod(in co1'-
l'elated with Kunnui Se1'ies in S-W p1'ovin巴eof Hokkaido) and Uppe1' fo1'mation is 
considered to be Plio巴巴nepel'iod (in cor1'elated with Ku1'omatsunai Sel'ie日 in S-W 
p1'ovin巴巴 ofHokkaido). 
2. These formations have been int1'uded by va1'ious kinds of volcani巴 dykesas follows : 
a， Liparite. 
b， Qual'tz Andesite 。Quartzb巴aringAugite andesite. 
d， Tow Pyroxene And巴site.
e， Augite Andesite. 
f， PropY1'it巴.
g， Basalt， Ba呂alti巴Andesite.
3. 'l'he chemical composition of Volcanic rocks were determined with the analyti巴al'results 
and it was shown as foIlows : 
a， Si02 contains from 52.72% to 71.60%. 
b， CaO contains more than results of Dalys analysis. 
巴， K20巴ont司in日lessthan results of Dalys analysis. 






。Thecomposition 01' Plagioclase ha日fairlybasic position with the influence of CaO.1 
4. The results of studies in variation Dia只ramof Vol巴anicrocks show that the content of 
each element has the following relations : 
a. The'in巴reaseand decrease relation between the amount of Na20十K.Oand Si02 was 
shown relative. " 
b. The increase and decrease relation.between the amount of A.I03 or CaO， OrFe203 and 
Si02 was snown re:ver畠e.
c.τhe in巴reaseand de巴reaserelation between the amount of CaO and Fe203 was shown 
paralle[ 






















































1) 長尾巧， 1主再保持~: t也氏雑 40巻 4雪33虎(目白羽 p.754， 755. 
" " 4S0 . (，，) p. 561. 
































1) 長尾巧，佐々 保雄: :J:1[\'f!(維 40 老~ 485~虎(昭 9) p. 225. 
" 40 480 (，，) p. 571. 
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は更に α型より多く， K"Oはそのい歩、れよりも少い。又 SiOj は α型よりも可成り少い。
α型と民型を分類した黙はととにあるが，構成鎮物成分並ぴに石基の構浩は α型に酷似し
i石英柵岩|石英閥岩|石英畑岩 190種践例町蹴械のめ(庁長津) !Cノ、クカラモイ)1 (マスイチ} 1の乎均化接灰分 平均化泉成分
67.80 I 65.68 
14.28 I 16.25 
}1238 
5.75 1 1.90 
ている。
第
Si02 71.60 71.10 
Ab03 13.71 13.87 
Fe203 1be203 
FeO 
MgO 0.75 0.75 
CaO 3.70 3.85 
Na;，O 3.64 3.65 









































1) R. A. DAl，y， Igneous rocks and the depths of the earth， (1933) p. 15. 
2) R. A. DAl，y， Io~. 巴it ， (193:11 p. 9. 
f結考




















SiO. I 63ι6 I 65.68 72.90 
， Ab03 I 14.β60 I 16.25 14ι.1路8 
|焚Fe203
Fe203 I 1 7.87 



























1) R.A. DAJ.Y， Igneous rocks and the depths of the 
earth， (1933)， p.15. 







































本岩を化~i分析に付したととろ第 3 去のような結果E得た。之者三 Daly の紫蘇輝石安山
岩の平均成分と比較したが， AI20与は遥かに少し MgOも少いが， Fe"Os (FeOをと含む)は











































































1) R.A. DALY， Igneous ro巴ksand the depths of 
the earth， (1933) p. 16. 
備考







































































〔オ{ツク海 副 1岩の平 安山岩の乎分均成 |均成分
Si02 61.45 57.50 59.48 





FeO 3.62 3，67 
MgO 2.30 2.86 3.'28 
CaO 6.71 5.83 6.61 
Na20 3.25 3.53 3.41 
K20 0.80 2.36 1.64 
H20十 1.88 0.74 
H20-
TiCh 0.97 0.48 
P205 0.30 0.20 
4里担
MnO 0.22 0.15 
Total 100.00 tDo.o 
一一一一一
1) R.A. DACY， Igneous' ro巴kand the depth， ofthe 
.. earth， '(933) p. 16. 
2) R.A. DALY， Igneous ro巴ksand the depths of the 
earth， (1933) p. 16. 




者のい歩、れよりも多く， At03'MgOはい歩れよりも少く， Fe203 (FeOを合む)， CaOは多
い。即ち本岩は化事成分よりは， Dalyの輝石安山岩に近い減分を有しているが， SiOg， Al20a 





































































MnO I --- 一一一- 0.31 0.32 
Total ' I I 1 1000.00 Iω00 
1) R. A. DALY， Igneous ro巴ksand the depths of the eatth， (1933) p. 17. 
21 R. A. DALY， Igneous rocks and the depths of the earth， (1933) p. 16， 
備考



























1) 河野義蹴; 岩鍛 22巻 61J}t(昭 14)総 236.
2) 八十建三: 岩鍛 32巻 6"f虎¥BM24)総 16.
3) 岩崎岩次: 火山の化祭，化事集書 7(昭 23)p. 167. 
4) 石川俊夫:地質磯田谷 622-627貌 (f沼 22)p. 64. 
128 佐篠文男
あるのととが報告されているが，本地方のものはとの範閣に入るので，良〈符合する。又
Si09が 60%前後のものが最も康い分布を有するとと，反撃JI'L SiO~ 70 %前後並びに 52%
前後の岩石の分布は極めて局部的でるるととは注目に値する。
7石種類副 Si02% I ω%| 
商岩l;2l ;: | :; | :5



























































1. Na，O+K20 と SiO，との増減閥係、は同じである。

























1) 種子同窓際: 岩鎖 33tl4車種(紹 24)p. 131. 
130 佐藤文一男
も最も大きい方であった。
10. Si02が 60%前後の岩石が最も庚い分布を有じ， 70%前後並ぴに 52忽前後のも
のは極めて局部的の分布じかもっていなかった。














繁 1 画 石英粗商務 (α 型)
平行=コル x24 
石英 (Q);斜長石 (P)，緑色角肉石(日)•. 
• 2 闇 石英安山場(日鋼前)
直交=コル x 24 
石英 (Q)，斜長，石 (P)，普.j&輝石(怠).磁猿績{鵬，
.. 3 回 復輝石安山岩 (r型)
平行ユヨル x 60 
斜長石(P).普通輝石 (A)，磁銭簸 ¥M).
第 4 間同.上，ー (a型)
平行ユコル 'x24 
斜長石 (P)，普通輝石 (A)，紫縫輝石 (Hy).
第 5 掴 含石英軍軍石安1[1涜 (α 型)
直交・2 コル x 60 
1i英 (Q)，~議長石 (P)，醤通輝石 (A) 磁銭銭 (M\.
• 6 '圃 輝石安山岩 (13型)
if[交ユコノレ X 60 
斜長石 (P)，緑泥石化せるもの (C).
第 1園版
第 1 国 第 2 園
第 3 園 第 4 国









第 1 圃 襲警朽安山岩(チヤヲチナイ海岸l
平行ニコノレ x 60 
石英 (Q);斜長石 (P)，緑泥石 (C)，磁銭鍛 '(M).
第 2 圃 玄武岩lt安山岩 (lJlIJ量~IJ)
直交品コル x 60 
斜長石 (P)，普通輝石 (A)，磯鍍鎖 (M).
第 3 闇 玄武岩(御前水左手山)
直交=コル x 60 
斜長石 (P)，普通輝石 (A)，磁銭鍍 (M).
第 2園版
第 1 園 第 2 闇
第 3 園
